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ABSTRACT 
This study was conduct巴dto clarify whether cancer patients experienced any therapeutic 
mechanism of a psychosocial group intervention that has be巴nverified to be effective on a 
medium-term basis in patients with recurrent breast cancer. The results revealed that 75% of 
cancer patients who participated in th巴psychosocialgroup intervention stated their impressions， 
including “therapeutic factors，" nam巴ly，therapeutic mechanisms identified by Yalom. as 
follows:“imparting information." “instillation of hope." "universality." “catharsis:' “existential 
factors:' and “cohesiveness，" in that order of frequency. This indicated that the structural group 
intervention led to a reduction in the psychological burden and/or improvement in the Quality of 
Life through allowing acquisition of better coping skils of the cancer patients. In addition， nurses 
and physicians collaborated in this group intervention by utilizing their own expertise. which 
seemed to promot巴thetherapeutic mechanisms of the group intervention 
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第l回 オリエンァーション 他己紹介 リフクセーション
(PMR+イメージ療法)
第2回 がんがJL、に及ぼす影響 がん診断の開示から手術まで 向上
第3回 心，行動ががんに及ぼす影響 手術から再発診断の開示まで 向上
第4回 予後不安の成り立ちと取り組み方 再発後 向上
第5回 医学知識 主治医，社会とのかかわり 同上




































































63 (43.8%)， I希望をもたらすことJ21 (14.6%に
「普遍性J11 (7.6%に「カタルシスJ4 (2.7%)， I実




るラベルは認められなかった. 37 (25%) は「そ
の他」に分類され，その内訳は「お礼J25 (17.4%)， 
「グループ療法への要望J3 (2.1 %)， I現状報告」





























































































































3 (2.1%) “お話が好きな女性(自分も人一倍)ですから 1 時間調節も難しいでしょう でも，
この後予定を入れているものですからちょっとだけ時間が気になります.(第2セッ
ション)"




現状報告 3 (2.1%) なっているだろうとおっしゃっていただき，気持ちの上でとても元気になったよう
な気がしております (第2セッション)"
“雪が降っていたので休もうかと思ったのですが，やはり参加してとても良かった
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